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Complex structures such as the composed by a reinforced concrete pier and steel girders are 
expected to reduce the construction cost recently， in Japan. One of the problems in complex 
structures is that length ofjoint is not enough between reinforce concrete piers and steel girders. 
The new connecting method of a reinforced concrete pier with two main steel girders is proposed 
and the seismic resistance tes位ngis conducted in this study. From the test， the su伍Clent
deformation capability is obtained and serious failure is not observed at the connection between 
reinforced concrete and steel girders 



































































































供試体 連結桁 横桁高さ スタッドジベルの
タイプ 高さ (rnrn) (rnrn) 本数(一面あたり)
TYPEI-A 300 600 
主桁 16本
横桁 60本
TYPEI-B 300 600 
主桁 4本
横桁 16本





















降伏強度・ f，y=411. 1 MPa 
引張強度:f，u=560. 4 MPa 
弾性係数:E，=214目 6GPa 
Dl6 (SD345) 
鉄筋 降伏強度:f y=372. 0 MPa 
引張強度:f ，=554.8 MPa 
弾性係数:E = 1 97.5 GP a 
早強コンクリート
コンクリート 圧縮強度 fcu=36. 0 MPa 
弾性係数:Ec=30. 6 GPa 
スタッドジベル本数、連結桁高さを変えた3種類、とする。













番号 Hy (kN) 。y(mm) 
TYPE1-A 536 10. 6 
TYPE1-B 565 11. 6 
TYPE2 550 9. 2 
TYPE1設計値* 448 5. 7 













































TYPEI-A 731 l. 36 63‘6 (6oy) 6.42 
TYPEI-B 694 1. 23 69.6 (6 Oy) 5. 17 



















































TYPE l-Aの最大荷重 Huは 3o yのときに生じ、 Hu二
1. 36Hy (Huニ 731kN)となった。 TYPE1-Bでは 2o yとき
に生じ、約1.2 3Py (Hu = 694kN)に留まった。 TYPE2供試
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引張側横桁 (0叫 max=O.33σy) 
引張側横桁 (σ 叫 ma，=O.350 y) 
引張側横桁 (0叫刷，=0.27σy) 
主桁 (σ 叫 ma，=O.65σy) 
(a) TYPE1-A 
主桁 (σ 叫 max= 1.31 0 y) 
荷重方向 (b) TYPE1-B 




b 」 一圧縮側横桁 (σ 叫旧，=0.290y) 
圧縮側横桁 (σ 刊 ma，=O.660 y) 
圧縮側横桁 (σ 叫 ma，=O.26σy) 
図-1 主桁、連結桁、横桁の降伏荷重時の相当応力分布(降伏応力で無次元化)
荷重方向 荷重方向 苛重方向
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